













Subjects and Movements for Sustainability




　　This paper aims to search for the possibilities of conjunction between local autonomy and sustainability 
when you study on developing countries. The contemporary political economic issues like globalization 
and structural reform centere on and influence to the local communities because of devolution since 
1990s. On the other hand, developing countries like the Philippines have inherited the local occupation 
by the politicians based on land ownership as a colonial legacy. For the local sustainability, another local 
system should be built which can control the market and local politics. In that point of view, community 
participation in the local policy decision making process by the citizen instituted in the Local Government 
Code of 1991 in the Phillipines have a potencial for social changes and local sustainability in the future.



























































1973 年 4 兆ドルだった取引額は、1980 年代に 40
















































































































































































































































































































































の 8 割に達する 18）。1970 ～ 80 年代、20 億ペソ
から 70 億ペソ台で推移していた内国歳入割当は、





















[A]．IRA に関する規定 旧 IRA 新 IRA
内国歳入税 20％ 40％
配分率（合計） 100％ 100％
 州 27％ 23％
 市 22％ 23％
 町 41％ 34％
バランガイ（村） 10％ 20％
配分基準（合計） 100％ 100％
 人口 70％ 50％
 面積 20％ 25％







出所） Local Government Code of 1991、及び Manasan [2005] Consistency of 
revenueand expenditure assignment across levels of local government: 
adequacy of the IRA から作成。
図 1.　国家予算に対する内国歳入割当の構成比
出所） Brillantes［2010］p.74, table1, IRA Share of LGCs vs. National Budget Prior 
to the LGC, 1979 to 1988, p.75, table2, IRA Share of LGUs vs. National Budget 
AFTER the LGC, 1991 to 2010. を合成の上、再構成して作成。
















































～ 15 ポイント逆に下げたのである。2007 年には、
州政府（10.6％）、町政府（19.0％）、市政府（70.4％）
図 2．依存財源率の平均値と推移（％）
出所）Department of Finance, Statements of Income Expenditure.




















44％（2000 年）に、市政府では 65％（1991 年）













出所）Local Government Code of 1991,Burerau of Local Government Supervision 
2003,National Statistical Coordination Board 2006 から作成 .
1981 年 1991 年 1999 年 2001 年 2006 年
州 75 76 78 79 80
市 60 66 83 113 136
町 1,497 1,540 1,536 1,496 1,495
バランガイ（村） n.a 41,900 41,940 41,943 42,008
図 3.　地方自治体別の自主財源比率の推移（％）
出所） Gilberto M.Llanto (2009)  Table4. Distribution of LGU own-source revenue 
across levels of local government by type revenue から筆者作成








基礎予防医療を主業務とする Rural Health Unit
を利用せず、上位医療機関へアクセスする割合が























JICA［2009］「フィリピン国 内国歳入割当金（IRA）制度改善調査 最終報告書」p.2-13, 
表 2‐10,「地方自治体及び中央政府の歳出額及び構成比」を再構成し筆者作成。
　 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年
国家財政支出 84％ 84％ 84％ 85％ 84％
地方財政支出 16％ 16％ 16％ 15％ 16％
図 4.　中央地方政府における歳入構成比の推移（％）
出所） Gilberto M.Llanto［2009］Fiscal Decentralization and Local Finance Reform in the 
Philippines., p.69 Table2. Share of national and sub-national governments to general 
government revenue. より平均値の期間変更し再計算の上、筆者作成。
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表 4．国家歳入の構成及び対 GDP 比の推移 （100 万ペソ）
JICA［2009］フィリピン国 内国歳入割当金（IRA）制度改善調査 最終報告書 p.2-6, 表 2-3
「国家歳入の構成 : 1991, 1996, 2002-2006, 及び 2-4「国家歳入の GDP 比」を再構成。





















なっている 39）。政府は 1998 年、Local Gov. Unit 

























































































































１） 上村［2009］，p.89 ～ 110。
２） Bardhan［2003］，p.1。
３） 持田［2001］，p.144 ～ 155。
４） マイケル・P・トダロ / ステファン・C・スミス
［2010］p.703 ～ 704。
５） 大坪滋［2011］「民主的ガバナンスと経済成長、









































































当金（IRA）制度改善調査 最終報告書」，p.2 ～ 7。
19） Llanto［Dec.2009］，p.71。
20） 初年度（1992）は内国歳入税 30％、2 年目（1993）
は同 35％、3 年目以降（1994）を同 40％と規定（同
法 284 条）。
21） Norberto G.Malvar［2008］，p17 ～ 28。
















24） Manasan,Rosario G. and Shiladitya Chatterjee
［2003］，p.373。




















年）から 75 ％（1992-2003 年）に、市政府で
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27） 地方自治体側からは unfunded Mandate（「財
源なき執行命令」）と呼ばれる。具体的には、
















31） LGC1991 第 186 項，p.219。



























37） World Bank［Dec.15,2004］，�…an opportunity 
for private sector participation in local 








39） フ ィ リ ピ ン 土 地 銀 行（Land Bank of the 
Philippines）は、行政命令第 286 号（E.O.286）
に定められた Foreign Investment List により、
民間資本の株式所有を 40％に規制。
40） Local Water Utilities Administration は、行政命
令第 286 号で民間資本の株式所有を 40％に制限。
マニラ首都圏上下水道システム（Metropolitan 














43） Leonor M.Briones［2008］ 参 照。Briones は
内国歳入割当（IRA）と資本市場からの借入と
の関係性を次のように述べている。The IRA 
is pawned for bonds and for loans.…So you 
might have seemingly high performing LGUs, 
but who are actually mired in debt, used up 
their IRA and have difficulty paying their 
personnel. p.33 ～ 34。
44） 野澤［2000］，p.163 ～ 166。
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